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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﳌﺤﺪﺛﲔ


ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺨﻮاﻟﺪة* وﺻﺒﺤﻪ ﻋﻮاد ﺳﻠﻴﻢ

**

ﻣﻠﺨﺺ
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ "اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ" ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻫﻢ
اﻟﺤﺪود اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺤﺪ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﺛﻢ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ وﻧﻮﻋﻪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﺗﻨﺎوﻟ ـﺖِ اﻟﺪراﺳــﺔ آراء اﻟﻤﺤــﺪﺛﻴﻦ اﻟــﺬﻳﻦ اﻧﻘﺴــﻤﻮا إﻟــﻰ ﻓــﺮﻳﻘﻴﻦ ،اﻷول ﻟــﻢ ﻳﺨــﺮج ﻋــﻦ أراء اﻟﻨﺤــﺎة
اﻟﻘــﺪاﻣﻰ وﺧﻼﻓﻬــﻢ ﺣــﻮل اﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻀــﻤﻴﺮ وﺣﺮﻓﻴــﺔ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﻣﺜــﻞ ﻣﻬــﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣــﻲ ،واﻟﺜــﺎﻧﻲ ﺗﻨــﺎول
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻓﻮﺟﺪ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﺳـﻤﺎت ﺗﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻗﺴـﻤﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻼ ،ﻓﻬـﻲ
ﻟﻴﺴــﺖ اﺳــﻤﺎ وﻻ ﺣﺮﻓــﺎ ،وﻗــﺪ وﻗﺎرﻧــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻫــﺬه اﻵراء ﻟﺘﺨــﺮج ﺑﻮﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﺗﺠــﺪ اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ ﺻــﻴﻐﺎ
ارﺗﺠﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺸــﺘﻘﺔ ،ﻟﻬــﺎ دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺗــﺪل ﻋﻠـﻰ اﻟﺠــﻨﺲ واﻟﻌــﺪد واﻟﻨــﻮع ،وﺗﺤﺘــﻞ ﻣﻮﻗﻌــﺎ إﻋﺮاﺑﻴــﺎ وﺗﻘﺒــﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻤﺎت ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻀﻤﻴﺮ ،اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﺪﻻﻻت ،اﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2021
*

اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش ،اﻷردن.

* وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻷردن.
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

Personal Pronouns and their Morphological Structure between the
Ancient and the Moderns
Mohammad Awwad al-Khawaldeh, Facuty of Sharia, Jerash University,
Jordan.
Sabha Awwad Saleem, Ministry of Education, Jordan.

Abstract
This study talks about personal pronouns and their grammatical structure between
modernists and Ancients which started from AL-Ramanis definition after that This study
shows the differences between the School of AL-Basra and the School of AL- Kufa
about what is a pronoun and what is its type and what is its grammatical form.
Moreover, this study talks about modernists who goes for two groups, the first
group doesn’t leave the ancients opinions and their differences about name of the
pronoun and literal related pronouns, like AL-mahdi and AL-mokhzoumi.
On the other hand, the second group talks the pronouns by theirs modern linguistic
view like Tammam bin Hassan who found that the pronouns have features which made
from them as in dependent section.
Because it isn’t name or letter and then the study compare between these opinions
to come out with point of view for these pronouns as forms placed Which are not
derivate bot have incorporeal significance direct to the gender, number and type and take
positions analysis and accept lots of name tags which have many features Which made
from them as kind from part of speech.
Keywords: Pronoun, Morphological structure, Semantics, Parts of speech.

:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
، "ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻷﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻴﻦ إذ ﻗﺎل ﻋﺮﺑﻲاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪه ﺑﻠﺴﺎن
 وﺻﻠﻮات رﺑﻲ وﺳﻼﻣﻪ،{193،195: ﻣﺒﻴﻦ"}اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻠﺴﺎن،ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ
 ﺣﺼﺮ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻷواﺋﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ وﺑﻌﺪ،ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻤﺎ أوﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻤﺒﻨﻴﺎت ﻫﻞ ﻫﻲ
 ﻓﻬﻞ ﻫﻲ أﺳﻤﺎء ﻛﻮﻧﻬﺎ،ﺣﺮوف أم أﺳﻤﺎء؟ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ أُﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﺮ أو اﻟﻤﻜﻨﻲ
ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أم ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
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اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة
وأﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺠﻌﻠﺖ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺪ ﻧﺎدت ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﻜﻼم" :اﻻﺳﻢ وﻣﻨﺎه اﻻﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺼﻔﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،واﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﻨﺎه اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ وﻣﻌﻨﺎه اﻹﺿﻤﺎر ،واﻟﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻈﺮف
وﻣﻌﻨﺎه اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،واﻷداة وﻣﻬﻨﺎه اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ") .(1واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت ﻫﻲ
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻹﺷﺎرة وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮل وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻳﺠﻌﻠﻮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻣﺜﻼ :ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮب ﺑﺎﻹﻋﺮاب اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب ،وأﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺻﻴﻎ ﻏﻴﺮ اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ،ورﺗﺒﺘﻬﺎ إذ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ
ﺗﺤﻤﻞ رﺗﺒﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﺎ إﻋﺮاﺑﻴﺎ ،واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻔﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺤﺪد اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺄﺧﺬ دﻻﻟﺘﻪ.
أوﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم
اﻟﻜﻼم ،وﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻷول ﻇﻬﻮر ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ وﺣﺪه وﺑﻴﺎن
اﻟﺨﻼف اﻟﺬي دار ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ،وﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮﻟﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺣﺎوِﻟﺖِ اﻟﺪراﺳﺔُ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 .1ﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
 .2ﻣﺘﻰ ورد أول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ؟
 .3ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻷواﺋﻞ واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ؟
 .4ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
 .5ﻣﺎﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﺣﻮل اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ وﺣﺮﻓﻴﺘﻪ؟
 .6ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت؟
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ،واﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﻧﺸﺎء ﺑﻴﻦ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة ﻣﻊ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻃﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أراء
اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم ،وﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺿﻤﺎﺋﺮ
اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻤﻴﺰا ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮل واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻹﺷﺎرة.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺳﻠﻜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ،
وأول ﺣﺪ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻷواﺋﻞ ،ﻓﻌﻤﺪت إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻇﻬﻮر
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﺘﱠﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔِﻲ ﺣﻴﻨﺎً واﻟْﻤﻨْﻬﺞ
اﻟﺘّﺎرﻳﺨِﻲ أَﺣﻴﺎﻧﺎً .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗَﺘَﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺪود وِﻣﻮازﻧَﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻧَﺠﺪه ﺣﺎﺿِﺮاً ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ وﺻﻒ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ دﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس ﻣﺒﻴﻨﺔ
أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻛﺜﺮة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
 -1اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻴﻬﻦ ﻏﻔﺎري ،دار اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،2010 ،وﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎج وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر.
 -2اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﱡﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1980 ،وﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻄﻮر
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎس.
 -3أراء ﻓﻲ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﻟﻐﺔ أﻛﻠﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻤﺎﻳﺮة ،دار اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻋﻤﺎن.1989 ،
وﺗﺪور ﻓﻜﺮة اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﺎﺋﺮ وﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.
 -4اﻟﻀﻤﻴﺮ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻴﺮﻣﻮك ،1995 ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻫﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺗﻤﻬﻴﺪ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:


اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ



اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ



أوﻻ :ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻐﺔ



ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة



اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﻼف اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﺣﻮل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﺳﻤﻴﺘﻪ



أوﻻ :اﻟﻤﻀﻤﺮ واﻟﻤﻜﻨﻰ



ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ



اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ



أوﻻ :اﻟﻨﻮع اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ



ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ



اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ



ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ:
ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﻠﻐﻮي ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﻼل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺤﻞ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﻓﻖ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب اﻷواﺋﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻌﻴﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ :ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﺿﻤﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ،وﺿﻤﺎﺋﺮ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ،
وﻛﻌﻮدة اﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻔﻈﺎ أو رﺗﺒﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
وﻟﻠﻀﻤﻴﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،أو ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺟﻤﻞ
داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ،أو ﺑﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻘﺎ ﻣﻬﻤﺎ ،وﻳﺠﻌﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ
أﺷﺪ دﻗﺔ .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺤﺎة ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ.
ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺑﺎلَ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟْﺒﺎﺣِﺜﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟْﻌﺼﺮ اﻟْﻘَﺪﻳﻢ واﻟْﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻲ واﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﺤﻮي واﻟﺪﻻﻟﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﺎز ﺑﺮﺳﻤﻬﺎ
اﻹﻣﻼﺋﻲ ﻓﻠﻬﺎ أﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ،وﻟﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ،وﺗﺮﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﻓﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ،ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻟﺔ
ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﻤﺎء ،واﻟﺼﻔﺎت ،واﻷﻓﻌﺎل ،إذ ﺗﺘﺠﻪ دﻻﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ.
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ :اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﱡﺤﺎة اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ :ﺿﻤﺎﺋﺮ
اﻟﺮﻓﻊ ،وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼﺐ ،وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺠﺮ.
وﻗﺪ ﺷﺎع ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ
اﻷﺳﻤﺎء وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎف ﺻﺮﻓﻴﺔ أُﺧﺮى -إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ -ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ )اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ،وﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻟﻸﺳﻤﺎء ﻣﺜﻞ) :ﻣﺎ ،وﻣﻦ(.
واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﺣﻮل اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺎ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺜﺮتِ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﱢﻬﺎ ﺣﺪودا ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻌﺔ وﻻ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﺎ أوﻗﻊ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ.
ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﻫﺎ واﺳﻤﻬﺎ واﻟﺨﻼف
ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ أﺳﻤﺎء أم ﻫﻲ
ﻋﻼﻣﺎت إﻋﺮاﺑﻴﺔ أم ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ ،وﺻﺤﺔ ﻟﻐﺔ أﻛﻠﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻘﻮل
ﺑﺸﺬوذﻫﺎ ﻟﻜﺜﺮة ﺷﻮاﻫﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول اﻟﺬي اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن
ﺷﻮاﻫﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ
أوﻻ :ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ وﻫﺎ ﻫﻴﺘﻪ:
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟُﻐَﺔً :ﻫﻮ اﻟﺴﺮ ودواﺧِﻞ اﻟﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗُﻀﻤﺮه ﻓﻲ ﻗَﻠﺒﻚ ،ﺗَﻘُﻮ ُل
أﺿﻤﺮتُ ﺻﺮف اﻟﺤﺮفِ إذا ﻛﺎن ﻣﺘَﺤﺮﻛ ًﺎ ﻓﺄﺳﻜَﻨْﺘَﻪ ،وأَﺿﻤﺮتُ ﻓﻲ ﻧَﻔْﺴﻲ اﻟﺸﻲء أَﺧْﻔَﻴﺘﻪ ،وﻫﻮى ﻣﻀﻤﺮ
ﻣﺨﻔﻲ ،ﻗﺎلَ اﻷﺣﻮص اﻷﻧﺼﺎري):(2
ﺳﺮﻳﺮةُ ودٍ ﻳﻮم ﺗُﺒﻠﻰ اﻟﺴﺮاﺋِﺮ

ﺳﻴﺒﻘَﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺮ اﻟﻘَﻠﺐِ واﻟﺤﺸﺎ

وأَﺿﻤﺮﺗﻪ اﻷرض أي ﻏَﻴﺒﺘٍﻪ إﻣﺎ ﺑﻤﻮتٍ أو ﺳﻔﺮ) .(3واﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺴﻜﻮن اﻟﻤﻴﻢ وﺿﻤﻬﺎ اﻟﻬﺰلُ وﺧِﻔﱠ ُﺔ
اﻟﻠَﺤﻢ وﻗَﺪ أَﺿﻤﺮ ﻓﻲ ﻧَﻔﺴِﻪِ ﺷﻴﺌﺎً واﻻﺳﻢ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،واﻟﻤﻀﻤﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع
واﻟﻤﻔْﻌﻮل) ،(4واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋِﻨْﺪ اﻟﻨُﺤﺎةِ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠَﻰ ﻣﺘَﻜَﻠِﻢ ﻛَـ)أَﻧﺎ( ،أَو ﻣﺨَﺎﻃَﺐ ﻛَـ)أَﻧﺖ( ،أَوﻏَﺎﺋِﺐ ﻛَـ)ﻫﻮ(،
واﻟﺠﻤﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ).(5
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اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻟَﻮ اﺳﺘَﻌ ﺮﺿﻨَﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣِﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﱡﻐَﻮﻳﺔِ ﻟِﻜَﻠِﻤﺔِ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟَﺘَﺒﻴﻨﱠﺎ أّﻧﱠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗَﺪور ﺣﻮ َل
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ إﻳﺎﻫﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺨَﻔَﺎء واﻟﺴِﺘْﺮ ،وﺻِﻐَﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،واﻟﺘَﻀﺎؤل ،واﻟﺨِﻔﺔ ،واﻟﺪِﻗَﺔ ،واﻟﻐَﻴﺒﺔ ،ﻓَﺎﻟﻬﺰلُ
واﻟﻀِﻌﻒ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻘِﻠَﺔِ واﻟﺘَﻀﺎؤل وﺻِﻐَﺮ اﻟﺤﺠﻢ ،واﻟﻬﻮى اﻟﻤﻀﻤﺮ وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻳﺪﻻن ﻋﻠَﻰ
اﻟﺘَﻜَﺘُﻢ واﻟﺴِﺘﺮ .وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻏَﻴﺒﺘﻪ اﻷرض ﻓَﻬﻮ ﻣﺨْﻔﻲ وﻏَﺎﺋﺐ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة:
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﱡﻐَﻮي ﻧَﻠﺤﻆُ أَن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄِﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﺣﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﱠﺤﻮﻳﻮن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ اﻧﺒﺜَﻖ ﻣِﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﱡﻐَﻮي ،ﻓَﺴِﻴﺒﻮﻳﻪ )180ﻫـ( ﻳﺴﺘَﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄَﻠَﺤﺎت اﻹﺿﻤﺎر ،واﻟﻤﻀﻤﺮ
ﺑﻜَﺜﺮةٍ ،ﻓﻤﻦ ﻧَﻈْﺮةٍ ﺳﺮﻳﻌﺔٍ إﻟﻰ ﻋﻨَﺎوﻳﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﻜِﺘﺎبِ ﻧﻠَﻤﺲ أن اﻹﺿﻤﺎر واﻟﻤﻀﻤﺮ ﻋِﻨْﺪه ﻳﺪﻻن ﻋﻠَﻰ
اﻟﻤﺨْﻔﻲ واﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ .وﻣِﻦ ذَﻟِﻚ) :اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﻟَﻴﺲ وﻛَﺎن واﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ أن ،ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔِﻌﻞ
اﻟﻤﺴﺘَﻌﻤﻞ إﻇﻬﺎره ﻓﻲ ﻏَﻴﺮ اﻷﻣﺮ واﻟﻨَﻬﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻜُﻮن ﻣﻌﻄﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔَﺎﻋِﻞ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ ،ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﻤﻀﻤﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﻦ ،ﻋﻼﻣﺔُ إﺿﻤﺎر اﻟﻤﺠﺮور ،ﻋﻼﻣﺔِ إﺿﻤﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮب ،ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﺮا ﻓﻴﻪ
اﻻﺳﻢ ﻣﺘﺤﻮﻻً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ .(...وﻟَﻢ ﻳﺴﺘَﺨﺪِم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺼﻄَﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻛِﺘﺎﺑﻪ وﻛﺎن ﻳﻘﻮلُ :ﻫﺬا ﺑﺎب
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﻀﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻴﻦ" :اِﻋﻠَﻢ أَن اﻟﻤﻀﻤﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮع ،إذا ﺣﺪثَ ﻋﻦ ﻧَﻔْﺴِﻪ ﻓﺈن ﻋﻼﻣﺘﻪ أﻧﺎ،
وإن ﺣﺪثَ ﻋﻦ ﻧَﻔﺴِﻪِ وﻋﻦ آﺧَﺮ ﻗَﺎلَ :ﻧَﺤﻦ ،وإن ﺣﺪثَ ﻋﻦ ﻧَﻔﺴِﻪِ وﻋﻦ آﺧَﺮﻳﻦ ﻗَﺎلَ ﻧَﺤﻦ .وﻻ ﻳﻘﻊ أﻧﺎ
ﻣﻮﺿِﻊ اﻟﺘﺎء اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻓَﻌﻠﺖُ ،ﻻ ﻳﺠﻮز أَن ﺗَﻘﻮلْ :ﻓَﻌﻞ أﻧﺎ ،ﻷَﻧﱠﻬﻢ اﺳﺘَﻐﻨﻮا ﺑﺎﻟﺘﺎءِ ﻋﻦ أﻧﺎ.(6)(...
وﻳﺮى ﻣﺤﻤﻮد أَﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ) (7أن ﻣﺼﻄَﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ أَولَ ﻣﺎ اﺳﺘُﺨﺪِم ﻋِﻨْﺪ اﻟﻤﺒﺮد )285ﻫـ( ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺘَﻀِﺐ ،وﻟَﻜﻨﱠﻪ ﻟَﻢ ﻳﺤِﺪه ،إﻟﱠﺎ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻛَﻤﺼﻄَﻠﺢ ﻇَﻬﺮ أ ﻳﻀﺎ ﻋِﻨْﺪ اﻷﺧْﻔَﺶ اﻷوﺳﻂ )215ﻫـ( ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘُﺮآن ،وذَﻟِﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ) :ﻟﻮ أﻧﻲ( وﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑـ )ﻳﺎﻟﻴﺖَ( ﻗﺎل:
"أﻧﺰل "ﻟﻮ أﻧﻲ" ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ "ﻟﻴﺖَ" ﻷن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻗﺎل" :ﻟﻮ أﻧﻲ ﻛﻨﺖُ ﻓﻌﻠﺖُ ﻛﺬا وﻛﺬا" ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ ﺗُﺮﻳﺪ
"وددتُ ﻟﻮ ﻛﻨﺖُ ﻓﻌﻠﺖُ " وإﻧﱠﻤﺎ ﺟﺎز ﺿﻤﻴﺮ" أن "ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻷن ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻻ ﻳﺠﻲء ﻣﺎ
ﺑﻌﺪه ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻪ ﺧﻼف أوﻟﻪ ﺟﺎز ﻫﺬا إﺿﻤﺎره .(8)"....وﻓﻲ
ﻣﻮﻃﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ )اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ إﺿﻤﺎر أن( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻟَﺎ ﺗَﻠْﺒﺴﻮا اﻟْﺤﻖ ﺑﺎﻟْﺒﺎﻃِﻞ وﺗَﻜْﺘُﻤﻮا
اﻟْﺤﻖ وأَﻧْﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن]{اﻟﺒﻘﺮة  .[42ﻗﺎل":إن ﺷِﺌْﺖَ ﺟﻌﻠْﺖَ }وﺗَﻜْﺘُﻤﻮاْ اﻟْﺤﻖ {ﻧَﺼﺒﺎ إذا ﻧﻮﻳﺖَ أَن ﺗَﺠﻌﻞَ
اﻷولَ اﺳﻤﺎ ﻓَﺘُﻀﻤﺮ ﻣﻊ} ﺗَﻜْﺘُﻤﻮا{ )أَن (ﺣﺘﻰ ﺗَﻜﻮن اﺳﻤﺎ .وإن ﺷِﺌْﺖَ ﻋﻄَﻔْﺘَﻬﺎ ﻓَﺠﻌﻠْﺘَﻬﺎ ﺟﺰﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔِﻌﻞ اﻟﱠﺬي ﻗَﺒﻠَﻬﺎ .ﻗﺎلَ} :أَﻟَﻢ أَﻧْﻬﻜُﻤﺎ ﻋﻦ ﺗِﻠْﻜُﻤﺎ اﻟﺸﺠﺮةِ وأَﻗُﻞ ﻟﱠﻜُﻤﺂ{ ،ﻓَﻌﻄَﻒ اﻟَﻘﻮلَ ﻋﻠﻰ اﻟﻔِﻌﻞ
اﻟﻤﺠﺰوم ﻓَﺠﺰﻣﻪ .وزﻋﻤﻮا أَﻧﱠﻪ ﻓﻲ ﻗِﺮاءَةِ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدِ }وأَﻗُﻮلُ ﻟﱠﻜُﻤﺂ{ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻴﺮ "أَن ،"وﻧﻮى أَن
ﻳﺠﻌﻞ اﻷولَ اﺳﻤﺎ).(9
واﻷﺧﻔﺶ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎه
اﻟﻠﻐﻮي إذ أراد ﺑﻪ إﺧﻔﺎء أن ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ،ﻓﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ )أن (ﻏﻴﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﻤﻀﻤﺮة.
749

7

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 2, Art. 8

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

وأول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﺣﺪا ﻧﺤﻮﻳﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ )384ﻫـ( ﻓَﻘَﺎلَ" :ﻫﻮ اﻟﻤﺪﻟُﻮل ﻋﻠِﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ذِﻛﺮه") .(10
وﻳﺬﻛُﺮ اﺑﻦ ﻣﺎﻟِﻚ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ أَﻟﻔﻴﺘِﻪِ ﻋِﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ) اﻟﻨﻜﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ( ،ﻓَﻴﻘﻮل:
ﻓَﻤﺎ ﻟﺬي ﻏَﻴﺒﺔ أَو ﺣﻀﻮر

 -ﻛَﺄﻧْﺖَ ،وﻫﻮ -ﺳﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ

وﻳﻌﻘﱢﺐ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ )769ﻫـ( ﺑﺄَن" اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺒﺔ ﻛـ)ﻫﻮ ،(أَو ﺣﻀﻮر؛ وﻫﻮ ﻗِﺴﻤﺎن:
أَﺣﺪﻫﻤﺎ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻧَﺤﻮ )أَﻧﺖَ( ،واﻟﺜَﺎﻧﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘَﻜْﻠﻢ ﻧَﺤﻮ )أَﻧﺎ(")  ،(11وﺑﺬَﻟِﻚ ﻳﻜْﺘَﻔﻲ ﺷﺎرِح
اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻛَﺼﺎﺣِﺒﻬﺎ ﺑﺤﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎل ،ﻓَﻬﻮ ﻳﺬﻛُﺮ أَﻗْﺴﺎم اﻟﻀﻤﻴﺮ ،وأَﻣﺜِﻠَﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .أﻣﺎ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ
)643ﻫـ( ﻓَﻴﺮى اﻟﻀﻤﻴﺮ "اﺳﻢ ﻛﻨﱠﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺳﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻀﻤﺮ ،ﻧﺤﻮ) :أﻧﺎ ،وأﻧﺖ ،وﻫﻮ،
وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ(")  ،(12وﻋِﻨﺪ اﺑﻦ ﻫِﺸﺎم)761ﻫـ(" :ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﺘَﻜَﻠﱢﻢ ﻛَـ)أﻧﺎ( ،أَو ﻣﺨَﺎﻃَﺐ
ﻛَـ)أَﻧْﺖَ( ،أَو ﻏﺎﺋِﺐِ ﻛَـ)ﻫﻮ( .وﻳﻨﻘَﺴِﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘَﺘِﺮ وﺑﺎرز؛ ﻷَﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟَﻪ ﺻﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻠَﻔﻆ أَو ﻻ ،ﻓَﺎﻷولُ اﻟﺒﺎرِز ﻛَﺘﺎءِ )ﻗُﻤﺖُ( ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ ﻛَﺎﻟﻤﻘَﺪرِ ﻓﻲ ﻧَﺤﻮ ﻗَﻮﻟِﻚُ ) :ﻗﻢ.(13 )"(
ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠﺪ أن ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ ،أي
اﻟﺼﻮرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ،دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻨﻰ اﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻐﻴﺎب،
وﺗﺘﻀﺢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻬﻲ –أي اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ -ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻜﻠﻢ أو ﻏﺎﺋﺐٍ ،ﻟﻬﺎ ﺻﻮرة ﻟﻔﻈﻴﺔ أو ﻻ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ.
وإذا ﻣﺎ اﻧﺘَﻘﻠﻨَﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﱡﻐَﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وﺟﺪﻧﺎﻫﻢ وﺿﻌﻮا ﻋِﺪة ﺣﺪودٍ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ "ﻫﻲ أﺳﻤﺎءٌ ﻣﺒﻨﻴﺔٌ ﻣِﻨْﻬﺎ :اﻟﻤﻨﻔَﺼِﻞُ ﻓﻲ رﻓﻊ داﺋﻢ وﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ واﺣﺪ وﺿِﻊ ﻟﻠﻨَﺼﺐِ وﻫﻮ إﻳﺎ
وﻟﻮاﺣِﻘُﻪ ،وﻣِﻨْﻬﺎ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻞ وﻫﻲ اﻟﱠﺘﻲ ﺗَﺘﺼِﻞ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻜَﻠِﻤﺔ ﻣِﻦ أَﺳﻤﺎءٍ وأﻓﻌﺎل وﺣﺮوفٍ وﺗَﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ
ﻧَﺼﺐٍ أَوﺟﺮ .(14 )"و"اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜَﻨﱠﻰ ﺑﻪِ ﻋﻦ ﻣﺘَﻜﻠِﻢ أَو ﻣﺨﺎﻃَﺐٍ أَو ﻏﺎﺋﺐٍ"  ،15وﻫﻮ" اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺪِلﱡ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘَﻜﻠِﻢ أَو ﻣﺨﺎﻃَﺐٍ أَوﻏﺎﺋﺐٍ")  ،(16وﻫﻮ" ﺟﺰءٌ ﻣِﻦ اﻟﻜِﻨﺎﻳﺎت اﻟﱠﺘﻲ ﺗَﻀﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮﻻت واﻹﺷﺎرﻳﺎت
واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺪد ،وﻫﺬِهِ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﺸﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘَﻜَﻠِﻤﻴﻦ واﻟﻤﺨَﺎﻃَﺒﻴﻦ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ") .(17
واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ "ﻋﻼﻣﺎتٌ ﺗُﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺳﻤﺎءِ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔٍ ﻋﻦ اﻟﻈُﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻜَﻼم ،وﺗَﺴﺘَﺤِﻖ ﻣﻮﻗِﻌﻬﺎ
اﻹﻋﺮاﺑﻲ وﺑﺬَﻟِﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻨَﺪ إﻟﻴﻪ وا ﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ واﻟﻤﻔﻌﻮلُ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻣِﻦ ﺻﻴﻐَﺔ اﻟﺘَﺮﻛﻴﺐ") ،(18
وﻫﻲ " ﻟَﻴﺴﺖْ أﺳﻤﺎءُ ،وﻻ ﺣﺮوف ،وﻻ أﻓﻌﺎلُ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧَﻮع ﻣﻨَﻔﺼِﻞٌ ﺗَﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧِﺐ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻻت واﻹﺷﺎرﻳﺎت")  .(19وﻫﻲ "أﺳﻤﺎءُ ﻣﺒﻨﻴﺔٌ ﻟِﺸِﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻣِﺜﻞ اﻟﺘﱠﺎء
ﻓﻲ ﻓَﻬﻤﺖُ ،وﻫﻲ أﺳﻤﺎءُ ﻷَﻧﱠﻬﺎ ﺗَﻘْﺒﻞُ اﻹﺳﻨﺎد.(20 )"
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ﻧَﻠﺤﻆُ أن اﻟﺤﺪود اﻟﻨﺤﻮﻳﺔِ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋِﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪِﺛﻴﻦ ﺗَﺪور ﺣﻮلَ اﺳﻤﻴﺔِ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﻧَﻮﻋِﻬﺎ ﺑﻴ ﻦ
أَﻗْﺴﺎم اﻟﻜَﻼم ،وﻫﻲ ﻗَﻀﻴﺔٌ ﻗﺪﻳﻤﺔٌ ﻇَﻬﺮتْ ﻋِﻨﺪ اﻟﻨُﺤﺎةِ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨِﻼفِ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ
واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ واﻹﺷﺎرة ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻔﻖ وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺪود ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ .اﻷول :ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻨﺤﺎة
اﻷوا ﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺼﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ .ﻓﺤﺪا
اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻳﺠﻤﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻓﻴﺤﺪﻫﺎ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺧﻄﺎب وﻏﻴﺎب( ،وﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ إﻟﻰ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ أﺳﻤﺎء ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ اﻹﺳﻨﺎد،
وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﺪا ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ إذ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻠًﺎ ﻟﺴﺒﺐ
ﺑﻨﺎء اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،وﻋﻠﺔ اﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﻼف اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﺳﻤﻴﺘﻪ
ﻫﺬه اﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ أورﺛﺖ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ
وﺣﺪﻳﺜﺎ؛ ﻓﺮﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ إﻻ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ
اﻟﻀﻤﻴﺮ وﻣﺼ ﻄﻠﺢ اﻟﻤﻜﻨﻲ واﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ،وﻣﺎ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻪ ،وﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ،
وﻣﺎ اﻟﻔﺮع واﻷﺻﻞ وﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت
أوﻻ :اﻟﻤﻀﻤﺮ واﻟﻤﻜﻨﻲ:
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺤﺎة ﻣﺼﻄَﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧِﺐ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻜﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ،
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن واﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻟﻤﻜﻨﻴﺎت؛ أﻳﻬﻤﺎ أدق ،وﻟِﻢ ﺳﻤﻴﺖْ ﺑﺬﻟﻚ؟ ﻓَـﻼ ﻓﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮ واﻟﻤﻜﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﺮادﻓﺔ ،وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
اﻟﻠﻔﻆ.
أﻣﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن اﻟﻤﻀﻤﺮات ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻨﻴﺎت ،ﻓﻜﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻣﻜﻨﱠﻰ ،وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻜﻨﱠﻰ
ﻣﻀﻤﺮا ،ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﺳﻢ ﻣﻘﺎم اﺳﻢ ﺗﻮرﻳﺔ وإﻳﺠﺎزا ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻧﺤﻮ ﻓﻼن
واﻟﻔﻼن وﻛﻴﺖ وﻛﻴﺖ ...وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﺮة ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﻀﻤﺮات ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ،وإﻧﱠﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﺮات ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎز ،واﺣﺘﺮازا ﻣﻦ
اﻹﻟﺒﺎس ،ﻓﺄﻣﺎ اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻷﻧﻚ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف
ﻛﺠﺰءٍ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ ،وأﻣﺎ اﻹﻟﺒﺎس ﻓﻸن اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺜﻴﺮة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﺈذا ﻗﻠﺖَ) :زﻳﺪ ﻓﻌﻞَ زﻳﺪ(
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

ﺟﺎز أن ﻳﺘَﻮﻫﻢ ﻓﻲ زﻳ ٍﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻷول وﻟﻴﺲ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة أﺣﻮال ﺗﻔﺘﺮق ﺑﻬﺎ إذ
اﻟﺘﺒﺴﺖ ...واﻟﻤﻀﻤﺮات ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻨﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت.(21 )"...
وﻳﻌﻠﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻜﻨﱠﻰ –اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ -ﻷ ن
اﻟﻤﻜﻨﱠﻰ أﻋﻢ واﺷﻤﻞ ،ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﺮ ﺟﺰءٌ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻨﱠﻰ ،واﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻣﺤﻘﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻜﻨﱠﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻜﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻟﻈﻼم ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻈﻼم ﻻ ﻳﺴﺎوي اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻳﺴﺎوي اﻻﺳﻢ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻣﺼﻄَﻠﺢ اﻟﻤﻜﻨﱠﻰ ﺑﺎﻻﺧْﺘِﻔﺎء اﻟﺘﱠﺪرِﻳﺠﻲ ﺣﺘّﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي )538ﻫـ( ،واﻟﺬي ﺟﻌﻞ
اﻟﻤﻀﻤﺮات ﻋﻠﻰ "ﺿﺮﺑﻴﻦ :ﻣﺘﱠﺼِﻞ وﻣﻨﻔَﺼِﻞ ،ﻓَﺎﻟﻤﺘﱠﺼِﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔَﻚ ﻋﻦ اﺗﱢﺼﺎﻟِﻪ ﺑﻜَﻠِﻤﺔٍ ،ﻛَﻘَﻮﻟِﻚ:
)أَﺧﻮك ،(و)ﺿﺮﺑﻚ ،(و)ﻣﺮ ﺑﻚ ،(وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ :ﺑﺎرِز وﻣﺴﺘَﺘِﺮ .(22 )"...وﺑﻘﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ
ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ:
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻓﻲ اﻟَﺎﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ،وﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨِﻼف ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ ،ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن :أَن اﻻﺳﻢ ﻣِﻦ
)ﻫﻮ( و)ﻫﻲ( اﻟﻬﺎء وﺣﺪﻫﺎ ،واﺣﺘﺠﻮا ﺑـ"أن اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺗُﺤﺬﻓﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ ﻫﻤﺎ ،وﻟَﻮ ﻛَﺎﻧﺘﺎ
أﺻﻼً ﻟَﻤﺎ ﺣﺬِﻓَﺘﺎ ،...ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ) :دار ﻟِﺴﻌﺪى إذْهِ ﻣِﻦ ﻫﻮﻛﺎ()  ،(23أراد إذْ ﻫﻲ ،ﻓﺪلﱠ ﻋﻠﻰ
أن اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اﻟﻬﺎء وﺣﺪﻫﺎ وإﻧﱠﻤﺎ وزادوا اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺗﻜﺜﻴﺮا ﻟﻼﺳﻢ ِﻛَﺮاﻫﺔ أَن ﻳﺒﻘَﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف
واﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ زادوا اﻟﻮاو ﻓﻲ )ﺿﺮﺑﺘُﻬﻮ( ،وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺎء وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﻢ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ") .(24
ورد اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻗَﺎﻟﻮا" :اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء أﺻﻞ ،أﻧﱠﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ،
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮفٍ واﺣِﺪ ،ﻟِﺄَﻧﱠﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣِﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﻟﻮﻗﻮفِ ﻋﻠﻰ ﺣﺮفٍ ،ﻓﻠﻮ
ﻛﺎن اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اﻟﻬﺎء وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻜﺎن ﻳﺆدي إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮف واﺣﺪ ،ﻓَﻤﻦ ﻏَﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﻜُﻮن
اﻟﺤﺮف ﺳﺎﻛِﻨﺎً وﻣﺘَﺤﺮﻛًﺎ ،وِذَﻟِﻚ ﻣِﻦ اﻟﻤﺤﺎل ،ﻓَﻮﺟﺐ أن ﺗَﻜﻮن اﻟﻬﺎءُ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﻢ ...وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ
ﻣﺮﺗَﺠﻠﺔٌ ،واﻟﺪﻟﻴﻞُ ﻋﻠﻰ ذَﻟِﻚ ﻟَﻮ ﻛَﺎﻧﺖْ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻟَﻘُﻠﱠﻨﺎ :ﻫﻮان ،وأﻧْﺘﺎن ﻛَﻌﻤﺮان وزﻳﺪان...،و أﻧﻬﻢ زادوا
اﻟﻮاو ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ )ﺿﺮﺑﺘﻤﻮه( ﻗُﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﺎﺳﺪ ،ﻷن )ﻫﻮ( ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮع اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ،و)اﻟﻬﺎء( ﻓﻲ
)ﺿﺮﺑﺘﻤﻮه( ﻟﻠﻤﻨﺼﻮب اﻟﻤﺘﺼﻞ ...،واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮع اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ،
واﻟﻤﻨﺼﻮب اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ") .(25
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ا ﻟﺮأﻳﻴﻦ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﻏﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﻣﺎ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ،
وأدﻟﺘﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖْ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ،ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖْ ذات
أﺻﻮل اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮفٍ ،ودﻋﺎﻣﺔٍ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ
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ﻻ ﻳﺴﺎوي اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ ،أي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ،وﻣﺴﺄﻟﺔ
زﻳﺎدة اﻟﺤﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﺮ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻨﻌﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮفٍ واﺣﺪ ،وﻻ
ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺤﺮوف أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وﻻم اﻟﺠﺮ ،وواو اﻟﻌﻄﻒ ،وواو
اﻟﻘﺴﻢ...إﻟﺦ.
وﻗﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺒﺪﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،ﻓـ)ﺗَﺎءَ( اﻟﻤﺘَﻜَﻠﱢﻢ ﻣﺘَﺤﺮﻛَﺔُ
ﻷَﻧﱠﻬﺎ "اﺳﻢ ﻗﺪ ﺑﻠَﻎَ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ ،ﻓَﻠَﻢ ﻳﻜُﻦ ﺑﺪ ﻣِﻦ ﺗَﻘﻮﻳﺘِﻪِ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءِ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛَﺔٍ ،ﻟِﺘَﻜُﻮن اﻟﺤﺮﻛﺔُ ﻓﻴﻪِ
ﻛَ ﺤﺮفٍ ﺛﺎن ،واﻟﺬي ﻳﺪلﱡ أَن اﻟﺘَﺎءَ اﺳﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ َأﻧﱠﻚ ﺗُﺆﻛﱢﺪﻫﺎ ﻛَﻤﺎ ﺗُﺆﻛﺪ اﻷﺳﻤﺎءُ ،ﻓَﺘَﻘﻮلُ) :ﻓَﻌﻠﺖُ أَﻧﺎ
ﻧَﻔﺴﻲ( ،وﻟَﻮ ﻛَﺎﻧﺖْ ﺣﺮﻓﺎً ﻛَﺎﻟﺘﺎءِ ﻓﻲ )ﻓﻌﻠﺖْ( إذا أٌرﻳﺪ اﻟﻤﺆﻧﺚُ ﻟَﻢ ﻳﺠﺰ ﺗَﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ،ﻛَﻤﺎ ﻟَﻢ ﻳﺠﺰ ﺗَﺄﻛﻴﺪ
ﺗَﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻓﻲ ﻧَﺤﻮ) :ﻗَﺎﺋﻤﺔٌ( ،و)ﻗﺎﻋِﺪةٌ(")  ،(26ﺑﻞ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أَن اﻟﻤﺘﱠﺼِﻞ أَﺻﻞٌ واﻟﻤﻨﻔَﺼِﻞَ ﻓَﺮ ع
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ "أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻷَﻧﱠﻬﺎ أَوﺟﺰ ﻟَﻔﻈًﺎ ،وأَﺑﻠَﻎُ ﻓﻲ اﻟﺘَﻌﺮﻳﻒِ ،وإﻧﻤﺎ أَﺗﻰ
– أي اﻟﻘﻴﺎس -ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗُﻀﻤﺮ ﻓَﺒﻌﻀِﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘَﺪأً ﻧَﺤﻮ) :زﻳﺪ
ﺖ ﻗَﺎﺋِﻢ ،(إن ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ،ﻟِﺄَن اﻻﺑﺘﺪاءَ ﻟﻴﺲ ﻟَﻪ ﻟَﻔْﻆ
ﻗﺎﺋِﻢ ،(ﻓﺈذا ﻛَﻨﱠﻴﺖَ ﻋﻨْﻪ ﻗﻠﺖَ) :ﻫﻮ ﻗَﺎﺋﻢ (أَو )أَﻧْ َ
ﻳﺘﱠﺼِﻞُ ﺑﻪِ اﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻴﺮه ﻣﻨﻔﺼﻼً ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘَﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣِﻠَﻪ ﻧﺤﻮ) :زﻳﺪا
ﺿﺮﺑﺖُ( ،ﻓﺈذا ﻛﻨﻴﺖَ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻟﺘﻌﺬر اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻼً ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﺗﻘﻮل) :إﻳﺎه ﺿﺮﺑﺖُ( ...،واﻟﺬي ﻳﺆﻳﺪ ﻋﻨﺪك َذﻟِﻚ أَن اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺠﺮورِ ﻟَﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣِﻠُﻪ ﻟَﻔﻈﻴﺎً ،وﻻ
ﻳﺠﻮز ﺗَﻘْﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪِ ،وﻻ ﻓَﺼﻠُﻪ ﻋﻨْﻪ ،ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﻟَﻪ ﺿﻤﻴﺮ إﻻ ﻣﺘﺼﻞ.(27 )"...
ﻓﺎﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮف ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أن اﻟﻤﺘﺼﻞ دﻋِﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺤﺮف ﺛﺎن ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮاﺋﺖ واﻟﺼﻮاﻣﺖ ،ﻓﺎﻟﻀﻤﺔ ﻓﻲ )تُ(
ﺗﺴﺎوي اﻟﻮاو ﻓﻲ )ﻫﻮ( ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺛﺒﺎت اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ إﻟﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ؛ أي اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ
ﺳﻤﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻼﺳﻢ ،واﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺤﺮف ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وأﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻮي
ﻓﻲ )ﻓَﻌﻠﺖُ أَﻧﺎ ﻧَﻔﺴﻲ( ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻬﻢ ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻘﻮل) :ﻓَﻌﻠﺖُ ﻧَﻔﺴﻲ(.
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ أﺻﻮل ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﻻ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ،
إذ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ أﺻﻠًﺎ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺿﻤﺎﺋﺮا ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﺮ .ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺻﻴﻎ
ارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻠﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﻮاﻃﻦ أُﺧﺮى ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺘﺪاء ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻨﺪ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻨﻔﺼﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ،أوﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وأﻟﻒ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ اﺳﻤﻴﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ" ،ﻓﺬﻫﺐ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻟﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺗﺎرة اﺳﻤﻴﻦ ﻟﻤﻀﻤﺮﻳﻦ ،وﺗﺎرة ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺣﺮﻓﻴﻦ داﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ،
ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ) :اﻟﺰﻳﺪان ﻗﺎﻣﺎ( ﻓﺎﻷﻟﻒ اﺳﻢ وﻫﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺰﻳﺪﻳﻦ ،وإذا ﻗﻠﺖ) :اﻟﺰﻳﺪون ﻗﺎﻣﻮا( ﻓﺎﻟﻮاو
اﺳﻢ وﻫﻮ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺰﻳﺪﻳﻦ ،وإذا ﻗﻠﺖ) :ﻗﺎﻣﺎ اﻟﺰﻳﺪان( ،ﻓﺎﻷﻟﻒ ﺣﺮف ﻣﺆذن ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﻻﺛﻨﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ
إذا ﻗﻠﺖ) :ﻗﺎﻣﻮا اﻟﺰﻳﺪون( ﻓﺎﻟﻮاو ﺣﺮف ﻣﺆذن ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺮب،
ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ...وذﻫﺐ أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎزﻧﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻷﻟﻒ ﻓﻲ )ﻗﺎﻣﺎ(،
واﻟﻮاو ﻓﻲ )ﻗﺎﻣﻮا( ﺣﺮﻓﺎن ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ،واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮﻳﻦ ،واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻚ
إذا ﻗﻠﺖ) :زﻳﺪ ﻗﺎم( ﻓﻔﻲ ﻗﺎم ﺿﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺈذا ﺛﻨﻰ أو ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ") .(28
إﻟﱠﺎ أن أَﻏﻠَﺐ اﻟﻨُﺤﺎةِ ﻗﺎﻟﻮا :إن ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ ﺣﺮوف ،وﻋﻼﻣﺎتٌ ﺗَﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪدِ واﻟﺠﻨﺲ ،وﻟﻌ ﱠﻞ
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذَﻟِﻚ اﻟﻘَﻮل ﺑﻠُﻐﺔِ أَﻛَﻠﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚُ ،ﻓَﻘْﺪ اﺳﺘَﺪﻟُﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ
ﺑﺎﻟﺘَﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدِ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠُﻐَﺔِ.
وﻟﻐﺔ )ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﻮن ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر( ﻛﺜﻴﺮة اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻨﻌﺪم ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮل
ﺑﺸﺬوذﻫﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،وﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﻤﻴﺮ إذ إﻧﱠﻪ ﻳﺴﺎوي اﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻨﺤﺎة ﺟﻮزوا إﺑﺪال اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮ ،ﻳﻘﻮل
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" :وإذا ﺟﺮى ذﻛﺮ ﻗﻮم ﻗﻠﺖ) :أﻛﺮﻣﻮﻧﻲ إﺧﻮﺗﻚ( ،وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وأَﺳﺮوا اﻟﻨﱠﺠﻮى
اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻇَﻠَﻤﻮا{]اﻷﻧﺒﻴﺎء ،[3 :ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻮه ،وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﺛُﻢ ﻋﻤﻮا وﺻﻤﻮا ﻛَﺜِﻴﺮ ﻣِﻨْﻬﻢ{
]اﻟﻤﺎﺋﺪة ،[71:ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺪل اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﻲء،
وﻫﻤﺎ ﻟﻌﻴﻦ واﺣﺪة") .(29
واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻳﺨﺮج ا ﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﺒﺴﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ –ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ -وﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ أﺧﺮ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﻌﺪد ،ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ
إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ،وﻋﺪم اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮة اﺳﻢ وﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ،
واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ إﻗﻨﺎﻋﺎ.
وﻛَﺬَﻟِﻚ اﺧﺘَﻠَﻔﻮا ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋِﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻓَﺎﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻳﺮى أَن ﺗَﺎءَ اﻟﻤﺘَﻜَﻠﱢﻢ ﻣﺘَﺤﺮﻛَﺔُ ﻟِﺄَﻧﱠﻬﺎ اﺳ ﻢ
ﺑﻠَﻎَ اﻟﻐﺎﻳﺔِ ﻓﻲ اﻟﻘِﻠﱠﺔِ ،ﻓَﻠَﻢ ﻳﻜُﻦ ﺑﺪ ﻣِﻦ ﺗَﻘﻮﻳﺘِﻪِ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءِ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛَﺔٍ ﻟِﺘَﻜُﻦ ﻓﻴﻪِ ﻛَﺤﺮفٍ ﺛﺎن ،واﻟﺬي ﻳﺪلﱡ
ﻋﻠﻰ أَن اﻟﺘَﺎءَ اﺳﻢ ﻫﺎﻫﻨﺎ أَﻧﱠﻚ ﺗُﺆﻛﱢﺪﻫﺎ ﻛَﻤﺎ ﺗُﺆﻛﺪ اﻷﺳﻤﺎءُ ﻓَﺘَﻘﻮلُ :ﻓَﻌﻠﺖُ أَﻧﺎ ﻧَﻔﺴﻲ ،وﻟَﻮ ﻛَﺎﻧﺖْ ﺣﺮﻓﺎً
ﻛَﺎﻟﺘﺎءِ ﻓﻲ )ﻓﻌﻠﺖْ( ﻟَﻢ ﻳﺠﺰ ﺗَﺄﻛﻴﺪﻫﺎ إذ أُرﻳﺪ اﻟﻤﺆﻧﱠﺚُ ،ﻛَﻤﺎ ﻟَﻢ ﻳﺠﺰ ﺗَﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘَﺎءُ ﻓﻲ ﻧَﺤﻮ ﻗَﺎﺋﻤﺔٌ،
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وﻗﺎﻋِﺪةٌ)  ،(30وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذَﻟِﻚ أَن اﻟﻤﺘﱠﺼِﻞ أَﺻﻞٌ واﻟﻤﻨﻔَﺼِﻞَ ﻓَﺮع ،إذ ﻫﻮ أَوﺟﺰ ﻓﻲ اﻟﻠَﻔﻆِ ،وأَﺑﻠَﻎُ ﻓﻲ
اﻟﺘَﻌﺮﻳﻒِ ،وﻳﺴﺘَﺪِلﱡ ﻋﻠﻰ ذَﻟِﻚ ﺑﺄَن اﻟﻤﻨْﻔَﺼِﻞَ أَﺗﻰ ﻋِﻨﺪﻣﺎ أَﺧْﺘَﻠَﻒ ﻣﻮﻗِﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓَﺒﻌﻀِﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﺒﺘَﺪأً ﻧَﺤﻮ زﻳﺪ ﻗﺎﺋِﻢ ،ﻓﺈذا ﻛَﻨﱠﻴﺖَ ﻋﻨْﻪ ﻗﻠﺖَ ﻫﻮ ﻗَﺎﺋﻢ أَو أَﻧْﺖَ ﻗَﺎﺋِﻢ ﻟِﺄَن اﻻﺑﺘﺪاءَ ﻟﻴﺲ ﻟَ ﻪ ﻟَﻔْﻈﺎً ﻳﺘﱠﺼِﻞُ ﺑﻪِ
اﻟﻀﻤﻴﺮ أَو ﻗَﺪ ﻳﺘَﻘﺪم اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣِﻠَﻪ أَو ﻳﻨْﻔَﺼِﻞُ ﻋﻦ ﻋﺎﻣِﻠَﻪ ،واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ذَﻟِﻚ ﻋِﻨْﺪه أَن اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺠﺮو رِ ﻟَﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣِﻠُﻪ ﻟَﻔﻈﻴﺎً وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗَﻘْﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪِ وﻻ ﻓَﺼﻠُﻪ ﻋﻨْﻪ ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﻟَﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﺮ ﻣﻨﻔَﺼﻞ،
إﻟﱠﺎ أن أَﻏﻠَﺐِ اﻟﻨُﺤﺎةِ ﻗَﺎﻟﻮا :ﻫﻲ ﺣﺮوف وﻋﻼﻣﺎتٌ ﺗَﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪدِ واﻟﺠﻨﺲ ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذَﻟِﻚ
ﻟِﻌﺪم اﻟﻘَﻮل ﺑﻠُﻐﺔِ أَﻛَﻠﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚُ ،ﻓَﻘْﺪ اﺳﺘَﺪﻟُﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﺑﺎﻟﺘَﻄﺎﺑﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدِ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠُﻐَﺔِ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ:
أوﻻ :اﻟﻨﻮع اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ:
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻟﻨﻮع اﻟﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
أﻧﻬﻢ ﻗﺪ رﻓﻀﻮا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻜﻼم وﺣﺎوﻟﻮا أن ﻳﺠﺪوا ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت أُﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻓﻖ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺮاﻋﻮا ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت
واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻣﺤﺎوﻻ إﺛﺒﺎت اﺳﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻬﻲ أﺳﻤﺎءُ ﻷَﻧﱠﻬﺎ ﺗَﻘْﺒﻞُ اﻹﺳﻨﺎد
ﻛـ")أﺧﺬتُ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻮﻃﻦ( ﻓـ)اﻟﺘﺎء( ﻓﻲ أﺧﺬتُ اﺳﻢ دلﱠ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻹﺳﻨﺎد ...ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط
ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻋﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﻜﻔﻲ") .(31
ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ أوﻗﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻼف ﺣﻮل اﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ أو ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ،
وﺗﻤﺮﻛﺰتْ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻋﺪم ﺣﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟِﺄﱠﻧﻬﺎ ﺗَﻘْﺒﻞُ
ﺑﻌﺾ ﺻِﻔﺎت اﻷﺳﻤﺎءِ ﻛَﺎﻹﺳﻨﺎدِ ،ﻓَﻼ ﺑﺄس ﻋِﻨْﺪه ﻣِﻦ أَن ﺗَﻘﺒﻞَ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻼﻣﺔً واﺣِﺪةً ﻣِﻦ ﻋﻼﻣﺎت
اﻻﺳﻢ ﻟِﺘَﻜﻮن اﺳﻤﺎً ،ﻓﺎﺳﻢ) ﻣﺤﻤﺪ( ﻻ ﻳﻘﺒﻞُ ﻣﺜﻼً )أل( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﻊ ذَﻟِﻚ ﻫﻮ اﺳﻢ ،وﻳﻘﻴﺲ اﻷﺳﻤﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓَﻬﻨﺎك اﻷﻓﻌﺎلُ اﻟﺠﺎﻣﺪةُ ،واﻟﻨﺎﻗِﺼﺔُ ،وأﻣﺎ اﻟﺤﺮوف ﻫﻲ اﻟﱠﺘﻲ ﻻ ﺗَﻘﺒﻞُ أﻳﺎً ﻣِﻦ ﻋﻼﻣﺎتِ
اﻻﺳﻢ أَو اﻟﻔِﻌﻞ ،(32 )وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓَﻐَﺎﻧﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﻤﺎء ،ﻓﺎﻻﺳﻢ
ﻋﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﺔٌ وﻫﻮ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣِﻦ أَﻓﺮادِ ﺟﻨﺴِﻪِ ﻛَـ)أَﻧْﺖَ ،وﺧَﺎﻟﺪ ،وﺑﻴﺮوت( ،أَو ﻧَﻜِﺮة ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺪلﱡ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣِﻦ أَﻓﺮادِ ﺟﻨْﺴِﻪ ﻛَـ)رﺟﻞ ،وﺑﻠﺪ ،وأَﻣﻴﺮ() .(33
وﻳﺸﺘَﺮك ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﻗُﺒﻮل اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻼﻣﺔً واﺣِﺪةً ﻣِﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ
ﻟِﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻤﻴﺘﻪِ ،وﻳﺴﺘَﻨِﺪ ﻓﻲ ذًﻟِﻚ إﻟﻰ أَن ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨَﺼﺐِ اﻟﻤﻨﻔَﺼِﻠَﺔِ ﺗَﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ أُﺳﻠﻮبِ
اﻟﻨﺪاءِ ،واﻟﻤﻔﻌﻮلُ ﺑﻪِ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن إﻟﱠﺎ اﺳﻤﺎً ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟِﻘُﺒﻮﻟِﻬﺎ اﻹﺳﻨﺎد وﺑﻬﺬا ﺣﻜَﻢ ﺑﺎﺳﻤﻴﺔِ
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺣﺘﱠﻰ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻣِﻨْﻬﺎ وِﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ أَﻛﺜﺮ ﻣِﻦ ذَﻟِﻚ ،ﻓَﺎﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ اﺳﻢ ﻷن اﻻﺳﻢ إﻣﺎ ﻇَﺎﻫِﺮ ﻣِﺜﻞُ
ﻣﺤﻤﺪٍ أَو ﻣﺴﺘَﺘِﺮ وﺟﻮﺑ ًﺎ ﻣِﺜﻞُ اﻟﻔﺎﻋِﻞ ﻓﻲ )أﻛﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ.(34 )(
وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ أﺧﺮج اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻜﻼم
اﺳﻢ ،وﻓﻌﻞ ،وﺣﺮف ،ﻓﺬﻫﺐ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ إﻟﻰ أﻧﱠﻬﺎ ﻣﻜﻨﻴﺎت ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،وﻳﺮى أن "ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ،أﻋﻨﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺘﱠﺼِﻼت
وﻣﻨﻔَﺼِﻼت ،ﻻ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ،وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ،ﻓﻤﺎ ﺗﻮﻫﻤﻮه– أي اﻟﻨﺤﺎة-
أﻧﱠﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔَﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ ،وﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ،ﻷن) أﻧﺎ(،
و)أﻧﺖَ( ،و)ﻫﻮ( ،و)إﻳﺎي( ،وﻓﺮوﻋﻬﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت ،وﻟﺴﻦ ﻣﻔﺮدات ،وﻟﺴﻦ ﺑﺠﻤﻮﻋﻬﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻷن
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﻦ )أﻧﺎ( اﻷﻟﻒ ،وﻣﻦ )ﻧﺤﻦ( اﻟﻨﻮن ...،وﻣﻦ )أﻧﺖَ( اﻟﺘﺎء ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻤﺎد أو إﺷﺎرة .وأﻣﺎ
)أﻳﺎ( ﻓﻌﻤﺎد ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ .وﻛﺎن اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻳﺮوي ﻗﻮﻟﻬﻢ) :إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺟﻞُ اﻟﺴﺘﻴﻦ
ﻓﺈﻳﺎه واﻟﺸﻮاب ،(ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ أﻳﺎ ﻟﻠﺸﻮاب ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮاً ...،وﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻻ
ﺗﺄﺧﺬُ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣِﻦ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻓَﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣِﻦ أن ﺗﺼﻄﺤﺒﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر،
وﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻐﻴﺒﺔ") .(35
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻓﻜﻞ
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ -ﻋﻨﺪه -ﻣﺮﻛﺒﺔ ،وأﺻﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺘﺼﻠﺔ وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ -ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﺤﺎة -ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻢ ﻳﻘﺴﻤﻮﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ ﺑﻞ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻮﺟﺪوا ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا :ﻫﻲ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،واﻟﺠﺰء اﻷﺧﺮ
ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻨﻈﻢ اﻟﻜﻼم وﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻴﻠﺘﺼﻖ ﺑﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،واﻟﺴﺆال
اﻟﺬي ﻳﺒﺎدرﻧﺎ ﻟِﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﻔﺼﻠﺔ دﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﻤﺎد ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺼﻠﺔ دﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﻤﺎد؟ ،أو ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ؟
واﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﺘﺼﻠﺔ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ –ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪﻣﺎء إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻻ أﻋﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﺑﻨﻰ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺗﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ؟
ﺛﻢ أن ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎت ،وﺻﻴﻐﻬﺎ ارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖْ ﻣﺸﺘﻘﺔ.
أﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن :ﻓﻘﺪ ﻧﺎدى ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﻜﻼم" :اﻻﺳﻢ وﻣﻌﻨﺎه اﻻﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺼﻔﺔ
وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،واﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﻨﺎه اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ وﻣﻌﻨﺎه اﻹﺿﻤﺎر ،واﻟﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻹﻓﺼﺎح،
واﻟﻈﺮف وﻣﻌﻨﺎه اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،واﻷداة وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻖ")  .(36ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ )اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻻﺳﻢ(،
و)اﻟﻀﻤﻴﺮ ،وﺑﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم( ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاك اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﺎز ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ ،ﺑﻞ ﺟﺎء وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺿﻌﻬﺎ وﻓﻖ
اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ) .(37
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ:
وإذ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻗﺪ أﺧﺬ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻋﺪة ﻓﻘﺪ
ﺗﻜﻮن أﺳﻤﺎء وﻗﺪ ﻛﻮن ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﻌﺪد واﺟﻨﺲ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻻﺻﻘﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ,ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻠﻮاﺻﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﺳﻮاء أﻛﺎن
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ،أم ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ،أم ﻣﺠﺮورا ...،اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻟﻮاﺻﻖ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎ
ﻟﺼﻘﺖ ﺑﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ أﺟﺰاء ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﻛﻠﻤﺎت ،وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺎرك
اﻷدوات ﻓﻲ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ ,ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺼﻴﺮ
ﻛﺎﻟﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ) .(38
وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺮج اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤﻔﺮد ،وﻓﺮﻋﻴﻪ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻜﺮة .أي أﺻﺒﺤﺖ
ﻫﺬه اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﻨﻮع ،واﻟﺤﻀﻮر ،أو اﻟﻐﻴﺎب ،وﻳﻘﺘﺮب ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻦ داود ﻋﺒﺪه ﻓﻲ أن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ :ذﻫﺒﻮا ،وذﻫﺒﻨﺎ ،ﻋﻼﻣﺎتّ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻹﻓﺎدة
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﺘﺎء ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ )ذﻫﺒﺖْ( ،و)ﻗﺎﻟﺖْ( .ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻌﺮب اﻟﻮاو
واﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻜﻞّ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻌﺮب اﻟﺘﺎءُ ﻓﻲ) :ﻗﺎﻟﺖْ( ﻓﺎﻋﻼ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺗﺎءَ ﺗﺄﻧﻴﺚْ ﻻ ﻣﺤﻞﱠ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب؟) .(39
وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال داود ﻋﺒﺪه ﺑﺄن اﻟﻮاو ،واﻷﻟﻒ ،واﻟﻨﻮن ،واﻟﺘﺎء اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺄﺗﻲ
ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺪون اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺨﻼف )تْ( واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺆﻧﺚ
ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻪ ،وإذا ﻗﻠﻨﺎ) :ﻛﺘﺒﺖْ اﻟﺪرس( وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .وﻟﻨﺎ ﺣﻖ اﻟﺴﺆال إذا ﻛﺎﻧﺖ،
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ،أي ﻟﻮاﺻﻖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺪد واﻟﻨﻮع ،إﻟﻰ أي ﺷﻲء أُﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﺖُ،
وﻛﺘﺒﺖَ ،وﻛﺘﺒﺖِ ،وﻛﺘﺒﻨﺎ ،وﻛﺘﺒﻦ.(...،
وﻗﺪ ﺣﺎول ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻶﺻﻘﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ "ﻣﺎ وﺿﻊ
ﻟﻤ ﺪﻟﻮل ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﺷﺎرة ﻣﺸﻌﺮاً ﺑﻌﺪده ،وﺷﺨﺼﻪ ،وﺟﻨﺴﻪ ،وﻛﺎن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻶﺻﻘﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻤﺪﻟﻮل ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﺷﺎرة ﻣﺸﻌﺮاً ﺑﻌﺪده،
وﺷﺨﺼﻪ ،وﺟﻨﺴﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ")  .(40أي أن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ
واﻟﻶﺻﻘﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ،وﻗﺮﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻹﺷﺎرة.
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺨﺮج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ اﻵﺻﻘﺔ
اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إﺷﺎرﻳﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ:
)أﻧﺖ وﻫﻢ وأﻧﺎ( ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺷﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق وﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
وإذا ﻣﺎ اﻧﺘَﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﱡﻐﺔِ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮةِ ،ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ أَﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﻴﻌﺘَﺒﺮ ﻛُ ﱠﻞ
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨَﻮع ،واﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﻌﺪدِ ،واﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ ،وﻗﺎلَ ﺑﺤﺬﻓِﻪِ ،ﻓَﺎﻟﺼﻴﻐَﺔُ ﻣﻜْﺘَﻔﻴﺔٌ ﺑﻨَﻔﺴِﻬﺎ)  ،(41ﻋﻠﻰ ﺣِﻴﻦ أَن ﻫﻨَﺎك
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى أَن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺻِﻴﻐَﺔِ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺘﺮا ﺑﻞ ﻇﺎﻫﺮا ،وﻣﺘَﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻔَﺘﺤﺔِ
اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺒﻨَﻰ ﻋﻠَﻴﻬﺎ اﻟﻔِﻌﻞُ ،ﻓَﻬﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼﻞٌ ﺑﺎﻟﻔِﻌ ﻞ ﻻ ﻳﻨْﻔَﻚ ﻋﻨْﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻛَﺘَﺐ.
وﻧﻌﺮض ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ ،ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ﻻ اﻟﻔﺘﺢ ،واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻫﻲ ﻻﺻﻘﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ ،واﻟﻌﺪد ،واﻟﺠﻨﺲ؛ وﻣﻦ
أدﻟﺔ ذﻟﻚ أن )ﻛﺘﺒﺎ( ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮ ﻣﺜﻨﻰ ﻏﺎﺋﺐ ،و)ﻛﺘﺐ (ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻔﺮد ،ﻣﺬﻛﺮ ،ﻏﺎﺋﺐ .ﻓﻼ ﻓﺮق
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﺎ( ،وﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ )ﻛﺘﺐ ،(وﻫﺬا إن دلﱠ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻻﺣﻘﺔ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻛﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮد إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺼﻴﺮة واﻟﻤﺬﻛﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﺜﻨﻰ إن ﻛﺎﻧﺖْ ﻃﻮﻳﻠﺔ) .(42
و ﻗﺪ ذﻛﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻳﻘﻮل" :أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺤﺒﺸﻴﺔ ،ﻗﺪ
اﺣﺘﻔﻈﺘﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﻐﺎت ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻨﻲ
ﺑﺬﻟﻚ أن اﻷﺻﻞ ﻫﻨﺎ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ،واﻵراﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼﺐ") .(43
ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب أن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺣﻘﺔ إﺳﻨﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻨﺒﻪ إﻟﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻣﻴﺎت،
وأﻧﻬﺎ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺘﻰ وإن اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺮد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻣﻴﺎت.
وإذ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ،
ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﺎ( ﻫﻲ ﻣﺪ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ )ﻛﺘﺐ ،(أم ﻫﻲ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ أي
ﻫﺬه اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﺎ( ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺘﺎن ﻗﺼﻴﺮﺗﺎن ،ﻓﺘﻜﻮن ﺻﺎﺋﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﻳﻦ ،أم ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻓﺘﻜﻮن
ﺻﺎﺋﺘًﺎ واﺣﺪا زدﻧﺎ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻪ؟ وﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻮاو ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﻮا( ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ ،وﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎل
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺎﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻟِﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة )ﻛﺘﺒﺖْ(؟ أي ﻛﻴﻒ ﻧﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺬﻛﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ وﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ؟ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ )ﻛﺘﺒﺘﺎ(.
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اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﻰ واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ) :ﻛﺘﺒﻮا( ،وﻟﻢ ﻧﻘﻞ) :ﻛﺘﺒﻮا(؟ ﻓﻬﻞ اﻟﻀﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء أم ﺟﺎءت ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؟
وﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺿﻤﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺮد أﻧﻨﺎ -وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ -ﻧﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﻢ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻨﻘﻮل) :ﻛﺘﺐ اﻟﻄﻼب اﻟﺪرس ،(ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ؟ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل) :ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن اﻟﺪرس (ﻓﻼ ﻧﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ واﻻﺳﻢ
اﻟﻈﺎﻫﺮ.
وﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﺻﻴﻐﺔ )ﻓﻌﻞَ( ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻐﺎﺋﺐ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ )ﻓﻌﻞْ( أن اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ﻏﺎﺋﺐ،
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻗﺤﺎم اﻟﻔﺘﺤﺔ –ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء -ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎد ،وﺟﺎءتْ )اﻟﺘﺎء( اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻟﻴﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﻧﺚ ﻓﻜﺎﻧﺖْ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺪد ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ )أﻛﺘﺐ (ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻮن ،وﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﺳﻴﺎق اﻟﺤﻀﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺠﺰوم
ﻧﻘﻮل):ﻻ ﺗﻜﺘﺐ (ﻓﻠﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻣﺮ واﻟﻤﻀﺎرع ﻻﺣﻘﺔ إﺳﻨﺎدﻳﺔ؟ إذ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺣﻘﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ
ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ،واﻟﻤﻀﺎرع.
وﻋﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓَﻐَﺎﻧﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ أﺳﻤﺎء ،ﻓﺎﻻﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔٌ وﻫﻮ ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣِﻦ أَﻓﺮا ِد
ﺟﻨﺴِﻪِ ﻛَـ)أَﻧْﺖَ ،وﺧَﺎﻟﺪ ،وﺑﻴﺮوت( ،أَو ﻧَﻜِﺮة ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣِﻦ أَﻓﺮادِ ﺟﻨْﺴِﻪ ﻛَـ)رﺟﻞ ،وﺑﻠﺪ،
وأَﻣﻴﺮ() .(44
وﻳﺸﺘَﺮك ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﻗُﺒﻮل اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻼﻣﺔً واﺣِﺪةً ﻣِﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ
ﻟِﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻤﻴﺘﻪِ ،وﻳﺴﺘَﻨِﺪ ﻓﻲ ذًﻟِﻚ إﻟﻰ أَن ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨَﺼﺐِ اﻟﻤﻨﻔَﺼِﻠَﺔِ ﺗَﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻔﻌﻮلُ ﺑﻪ ﻓﻲ أُﺳﻠﻮبِ
اﻟﻨِﺪاءِ واﻟﻤﻔﻌﻮلُ ﺑﻪِ ﻻ ﻳﻜُﻦ إﻟﱠﺎ اﺳﻤﺎً ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟِﻘُﺒﻮﻟِﻬﺎ اﻷﺳﻨﺎد وﺑﻬﺬا ﺣﻜَﻢ ﺑﺎﺳﻤﻴﺔِ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺣﺘﱠﻰ
اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻣِﻨْﻬﺎ وِﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ أَﻛﺜﺮ ﻣِﻦ ذَﻟِﻚ ﻓَﺎﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻷن اﻻﺳﻢ إﻣﺎ ﻇَﺎﻫِﺮ ﻣِﺜﻞُ ﻣﺤﻤﺪٍ أَو
ﻣﺴﺘَﺘِﺮ وﺟﻮﺑﺎً ﻣِﺜﻞُ اﻟﻔﺎﻋِﻞ ﻓﻲ )أﻛﺮم ﺻﺪﻳﻘﻚ.(45 )(
وﻋﻠﻰ اﻟﻨَﻘﻴﺾ ﻣِﻦ ذَﻟِﻚ ﻫﻲ ﻟَﻴﺴﺖْ أﺳﻤﺎءَ ﻓﻲ أﻳﺔِ ﺣﺎل ﻣِﻦ اﻷﺣﻮال ﻋِﻨﺪ ﻏَﻴﺮﻫﻢ ،ﻓَﺘﻤﺎم ﺣﺴﺎن
ﻳﺠﺪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ دوالٌ؛ أَي ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔٍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرﻓﻴﻤﺎت ،ﻷَﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗَﺴﺘَﻘﻞﱡ ﺑﻨَﻔﺴِﻬﺎ ،ﻓَﻬﻲ ﺟﺰءٌ
ﻣِﻦ اﻟﻜَﻠِﻤﺔِ اﻟﱠﺘﻲ اﻟﺘَﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ ،وﻣِﻦ اﻟﺼﻌﺐِ ﻋِﻨﺪه ﺗَﺼﻮر اﻻﺳﺘِﺘَﺎر ﻓﻲ ﺻﻴﻎ اﻟﻤﺸﺘَﻘﱠﺎت.(46 ).
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻶﺻﻘﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ،واﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻤﺪﻟﻮل ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ
اﻹﺷﺎرة ﻣﺸﻌﺮاً ﺑﻌﺪده ،وﺷﺨﺼﻪ ،وﺟﻨﺴﻪ ،وﻛﺎن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ
أن اﻟﻼ ﺻﻘﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻤﺪﻟﻮل ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﺷﺎرة ﻣﺸﻌﺮاً ﺑﻌﺪده ،وﺷﺨﺼﻪ ،وﺟﻨﺴﻪ،
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ) .(47
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺻﻘﺔ واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وﻫﺬه
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءً ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻠﱡﻐَﻮي .وﻟﻌﻠﱠﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣ ﻊ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪِاﻟﻠﻪ ﺟﺒﺮ ،ﻓَﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋِﻨْﺪﻫﻤﺎ ﻫﻲ إﺷﺎرات وﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺠﻮﺑﺔٍ ﻋﻦ اﻟﻈُﻬﻮرِ ﻓﻲ اﻟﻜَﻼم ،وﻻَ ﻳﻤﻜِﻦ أَن ﺗَﻜﻮن أﺳﻤﺎء ،وﺻﻴﻐﺔُ اﻷﻣﺮ ﻻ ﺗُﻤﺜﻞُ إﺳﻨﺎداً
ﻟِﻜﻲ ﻧَﺘَﺼﻮر اﻻﺳﺘﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ) .(48
وإذا ﻣﺎ اﻧﺘَﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﱡﻐﺔِ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮةِ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ أَﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻴﻌﺘَﺒﺮ ﻛُ ﱠﻞ
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨَﻮع واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺪدِ واﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘَﺘِﺮ وﻗﺎلَ ﺑﺤﺬ ِﻓﻪِ ﻓَﺎﻟﺼﻴﻐَﺔُ ﻣﻜْﺘَﻔﻴﺔٌ ﺑﻨَﻔﺴِﻬﺎ)  ،(49ﻋﻠﻰ ﺣِﻴﻦ أَن ﻓﻮزي
اﻟﺸﺎﻳﺐ ﻳﺮى أَن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺻِﻴﻐَﺔِ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻞ ﻇﺎﻫﺮ وﻣﺘَﻤﺜﻞٌ ﻓﻲ اﻟﻔَﺘﺤﺔِ اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺒﻨَﻰ
ﻋﻠَﻴﻬﺎ اﻟﻔِﻌﻞُ ،ﻓَﻬﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﱠﺼﻞٌ ﺑﺎﻟﻔِﻌﻞ ﻻ ﻳﻨْﻔَﻚ ﻋﻨْﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻛَﺘَﺐ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎً وﺣﺪﻳﺜﺎً ﺗَﻤﻴﻞُ اﻟﺪِراﺳﺔُ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي
ﻋﺒﺪه اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻓَﻲ أَن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣِﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻏَﻴﺮ اﻟﻤﺘَﻤﻜِﻨﺔِ ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ اﺳﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘَﻜَﻠِﻢ ،أَو اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐِ ،أَو اﻟﻐﺎﺋﺐِ ،ﻳﺤﻤﻞُ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔً إﻟﻰ اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻞﱠ ﻣﺤﻠﱠﻪ ،ﻷﻧﱠﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪِ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻞ
ﻳﺤﻤﻞُ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣِﻦ ﺻِﻔﺎت اﻻﺳﻢ ﻛَﺎﻹﺳﻨﺎدِ ،واﻟﻨِﺪاءِ ،واﻹﺿﺎﻓِﺔِ ،واﻟﺠﺮ.
ﻓَﺎﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻻ ﺗَﻜﻮن ﺣﺮوﻓﺎً؛ ﻷَن اﻟﺤﺮوف ﻛَﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :ﻣﺎ ﺟﺎء ﻟِﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ وﻻ
ﻓِﻌﻞ ﻓَﻨَﺤﻮ :ﺛُﻢ ،وﺳﻮف ،وواو اﻟﻘَﺴﻢ ،وﻻم اﻹﺿﺎﻓَﺔِ ،وﻧَﺤﻮﻫﺎ")  ،(50واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔَ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘَﺘﺮ ﺗَﺤﻤﻞُ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔً إﻟﻰ اﺳﻢ ،وﻫﺬِه اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔُ ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣِﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﻢ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ.
وﻟَﻢ ﻳﻘْﺘَﺼِﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻓَﻜَﺬَﻟِﻚ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻧﺤﻮﻳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪوا اﻟﺤﺮف "ﻣﺎ
وﺿِﻊ ﻟِﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ اﺳﻤﺎ وﻻ ﻓِﻌﻞ")  .(51وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻟﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ.
وإذا ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ وﺟﺪﻧﺎه ﻳﻌﺮف اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ "ﺑﺄَﻧﱠﻬﺎ ﺻِﻴﻎٌ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔٌ ﺑﺄَزاء اﺳﻢ ﻣﺨﻔﻮض أَو
ﻣﺠﺮور")  ،(52أَي أن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺗُﺴﺎوي ﻓﻲ دﻻﻟَﺘِﻬﺎ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﱠﺘﻲ ﺗَﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺨﺘَﻠِﻒ ﻋﻠﻴﻪ
اﺛﻨﺎن ،وﻻ ﻓﺮق ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻷن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﺆدي اﻟﺪور اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺆده اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ
ﻣﻦ ﺣﻤﻞ دﻻ ﻟﺔ اﻻﺳﻢ واﻹﻋﺮاب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻞ ودﺧﻮل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ.
ﺛُﻢ ﻳﻔَﺮق ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻴ ﻦ اﻟﻤﻀﺎرِع واﻷﺳﻤﺎء ﺑﺄَﻧﱠﻬﺎ -أَي اﻷﻓﻌﺎل" -ﻟَﻮ وﺿِﻌﺖْ ﻣﻮﺿِﻊ اﻷﺳﻤﺎء ﻟَﻢ
ﻳﺠﺰ ذَﻟِﻚ أﻻ ﺗَﺮى أَﻧﱠﻚ ﻟَﻮ ﻗُﻠﺖَ إن ﻳﻀﺮب ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ،وأَﺷﺒﻪ ﻫﺬا ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﻛَﻼﻣﺎ؟! إﻟﱠﺎ أَﻧﱠﻬﺎ ﺿﺎرﻋﺖْ
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اﻟﻔﺎﻋِﻞ ﻟِﺎﺟﺘِﻤﺎﻋِﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ")  .(53واﻟﻀﻤﺎﺋ ﺮ ﻛَﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺗَﺄﺗﻲ ﻓﺎﻋِﻼً وﻣﺎ ﻳﻨﻄَﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ
اﻟﻈﺎﻫِﺮ ﻳﻨﻄَﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ.
وﻳﺮى ﺻﺎﺣِﺐ اﻟﻤﻘْﺘَﻀِﺐ أَن اﻷﺳﻤﺎء ﺗُﻌﺮف ﺑﻮاﺣِﺪةٍ "ﻓَﻜُﻞﱡ ﻣﺎ ﻳﺪﺧُﻞُ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف ﻣِﻦ ﺣﺮوف
اﻟﺠﺮ ﻫﻮ اﺳﻢ وإن اﻣﺘَﻨَﻊ ﻣِﻦ ذَﻟِﻚ ﻓَﻠﻴﺲ اﺳﻢ")  (54ﺛُﻢ أَﻋﺮب اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺛَﻼﺛَﺔِ أَوﺟﻪ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨَﺼﺐِ
واﻟﺠﺮ ،واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔُ ﺟﻠﱠﻬﺎ ﺗَﻘﺒﻞُ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ﻓَﻨَﻘﻮلُ) :ﻟِﻲ ،ﻟَﻨﺎ ،ﻟَﻪ ،ﻟَﻬﺎ ،ﻟَﻜُﻤﺎ.(...،
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻠﱡﻐَﻮﻳﺔِ ﻧﺠﺪ أَﻧﱠﻬﺎ وﺿِﻌﺖْ ﻟِﻼﻗﺘِﺼﺎدِ واﻻﺧﺘِﺼﺎرِ اﻟﻠﱡﻐَﻮي وﻟَﻌ ﱠﻞ
اﻟﻀﻤﺎﺋِﺮ اﻟﻤﺘﱠ ﺼِﻠﺔِ أَﺷﺪ ﺗَﺄدﻳﺔٍ ﻟِﻬﺬهِ اﻟﻮﻇﻴﻔَﺔِ ﻟِﺼِﻐَﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ،وﻣِﻦ اﻟﻄَﺒﻴﻌﻲ اﻋﺘِﺒﺎرﻫﺎ أَﺳﻤﺎء ﻟِﺄَﻧﱠﻬﺎ
ﺗَﺸﺘَﺮك واﻟﻤﻨْﻔَﺼِﻠَﺔُ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻏَﻴﺮ ذَﻟِﻚ ﻓَﻼ ﺿﻴﺮ ﻣِﻦ اﺷﺘِﺮاﻛِﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻤﻴﺔِ ،وﻫﻲ
ﺟﺎﻣِﺪةٌ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺎﻣِﺪةِ اﻟﱠﺘﻲ ﺗِﻔﻘِﺪ ﺷﺮﻃﺎً ﻣِﻦ ﺷﺮوطِ اﻟﻔِﻌﻠﻴﺔِ وﻟَﻜِﻨﱠﻬﺎ ﺗَﺒﻘﻰ أَﻓﻌﺎلٌ ،وﻫﻲ
ﻣﺒﻨﻴﺔٌ ﻟِﻠُﺰوﻣِﻬﺎ ﺣﺮﻛَﺔً واﺣِﺪةً ﻓﻲ آﺧِﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺒﻬﻤﺔٌ ﻛَﻤﺎ أَﺷﺎر إﻟﻰ ذَﻟِﻚ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓَﻘﺎلَ" :اﻷﺳﻤﺎءُ
اﻟﻤﺒﻬﻤﺔِ ﻫﺬا ،ﻫﺬان ،وﻫﺬهِ ،وﻫﺎﺗﺎن ،وﻫﺆﻻءِ ،وذاك ،وذاﺗِﻚ ،وﺗِﻠﻚ ،وﺗﺎﻧِﻚ ،وﺗﻴﻚ ،وأوﻟﺌﻚ ،وﻫﻮ،
وﻫﻲ ،وﻫﻤﺎ ،وﻫﻢ ،وﻫﻦ ،وﻣﺎ اﺷﺒﻪ ﻫﺬِهِ اﻷﺳﻤﺎءُ") .(55
ﺛُ ﻢ
ﻫﻮ وأَﻧﺎ
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
ﻓﻲ ﻗَﻮﻟِﻪِ

ﻗﺎلَ" :وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓَﻌﻼﻣﺔُ ﻣﻀﻤﺮ وﻟَﻢ ﻳﻘُﻞْ ﻫﻮ وﻻ أَﻧﺎ ﺣﺘﱠﻰ اﺳﺘَﻐﻨﻴﺖَ أَﻧْﺖَ ﻋﻦ اﻟﺘَﺴﻤﻴﺔِ ﻷَ ن
ﻋﻼﻣﺘﺎن ﻟِﻠﻤﻀﻤﺮ وإﻧﱠﻤﺎ ﻳﻀﻤﺮ إذا ﻋﻠِ ﻢ أَﻧﱠﻚ ﻗَﺪ ﻋﺮﻓْﺖَ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ")  .(56وﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮي اﺳﻤﻴﺔ
أﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞَ اﻟﻨَﺤﻮﻳﻴﻦ 57 ﻳﺴﺘَﺪﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻴﺔ )ﻣﻬﻤﺎ(
ﺗَﻌﺎﻟﻰ} :ﻣﻬﻤﺎ ﺗَﺄَﺗِﻨﺎ ﺑﻪ ﻣِﻦ آﻳﺔ{ ]اﻷﻋﺮاف آﻳﺔ .[132

وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓَﺄَن اﻟﻀﻤﺎﺋِﺮ اﻟﻤﺘﱠﺼِﻠﺔِ ﻻ ﺗَﺨﺘَﻠِﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻔَﺼِﻠَﺔِ ﻓﻲ ﺷﻲءٍ إﻟﱠﺎ اﻹﻓﺘِﻘﺎر وﻋﺪ م
اﻻﺳـﺘَﻘﻼﻟﻴﺔِ وﻫﺬا اﻹﻓﺘﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ،
وﻓِﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذَﻟِﻚ ﻫﻲ ﺗَﺸﺘَﺮك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛُﻞﱢ ﺻِﻔﺎتِ اﻻﺳﻤﻴﺔِ اﻟﱠﺘﻲ ﺗَﺤﻤﻠﻬﺎ ،وﺗَﻘْﺒﻞُ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎت
اﻻﺳﻢ إﻟﱠﺎ )ألْ( اﻟﺘَﻌﺮﻳﻒِ وﻟَﻌﻞﱠ ذَﻟِﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أَن اﻟﻀﻤﺎﺋِﺮ أَﻋﺮف اﻟﻤﻌﺎرِفِ ،وﻫﻲ ﻏَﻨﻴﺔُ ﺑﻨَﻔْﺴِﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﺼِﻔَﺔِ أو اﻟﺘَﻌﺮﻳﻒِ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ:
 .1اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻴﻎ ارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﺷﺎرﻳﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻤﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل ،وﻟﻬﺎ دﻻﻻت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻌﺪد
واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻨﻮع ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻫﺬا اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﺳﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،وﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺳﻤﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﻛﻘﺒﻮل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺠﺮ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻋﺮاﺑﻲ
واﻹﺳﻨﺎد وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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اﻟﺨﻮاﻟﺪة وﺳﻠﻴﻢ

 .2أول ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻔﻲ واﻟﻤﻀﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﺔ.
 .3ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻜﻨﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻨّﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن
أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ أﻓﻀﻞ ﻷن اﻟﻤﻜﻨﻲ أﻋﻢ وأﺷﻤﻞ ،وﻗﺪ ﺷﺎع ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ دون ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻜﻨﻲ.
 .4ﺣﺎول اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق ﻟﻐﺔ أﻛﻠﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ
ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﺒﺲ وﻋﻼﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺎت ﻟﺒﺲ ،وﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ أن
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮوﻓﺎ وﻻ ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ إذ إﻧﻪ ﻳﺴﺎوي اﻟﻀﻤﻴﺮ ،وﻗﺪ ﺟﻮز اﻟﻨﺤﺎة إﺑﺪال
اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﺮ وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻻﺳﻢ واﻟﺤﺮف.
 .5اﻧﺤﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ :اﻷول ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻟﻢ ﻳﺨﺮج
ﻋﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﻣﺎ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ،
واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺮى اﻟﻜﻼم :اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف ،وأﻃﻠﻘﻮا ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻴﺎت ﻫﻲ:
أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺺ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 - 1ﺣﺴﺎن ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،1979 ،ط ،6ص.86
ﺐ ﻟُﺒﺎب ﻟِﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ
 - 2اﻟﺒﻐﺪادي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟ 
ﻃﺮﻳﻔﻲ وإﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1998 ،ﺑﻴﺮوت ،ج  ،2ص .17
ﺿﻤ ﺮ(.
 - 3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﻫﺎرون ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،1ج ،4ص ،491ﻣﺎدة ) 
 - 4اﻟﺮازي ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،1995 ،ط ،1ص .403
 - 5ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﺪﻋﻮة ،،ج ،1ص.543
 - 6ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.350/2 ،
 - 7أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻀﻤﻴﺮ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك،
 ،1995ص.5
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 - 8اﻧﻈﺮ :اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪى ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮاﻋﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط،1
.52/1 ،1991
 - 9اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪى ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮاﻋﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط،1991 ،1
.70/1
 - 10ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 11اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.75-74/1 ،2009،
 - 12اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،م،2
.20/3
 - 13اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ ،ﻣﺼﺮ،2009 ،
.105
 - 14اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻋﺒﺪه ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط ،1999 ،1ص .43
 - 15اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج  ،1ص .17
 - 16ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،ط ،3اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة :اﻟﻀﻤﻴﺮ ،ج ،1ص
.217
 - 17اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1967 ،ص .67
 - 18ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1980 ،ص.92
 - 19ﺣﺴﺎن ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط .2006 ،5ص  86وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 20اﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺼﻔﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ط ،1ص .8
 - 21اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ،
.22/2
 - 22اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.21/2 ،
 - 23اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ ،ط،1980 ،1
واﻟﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ وﻫﻮ ﺑﺪون ﻧﺴﺒﺔ.139/8 ،
 - 24اﻷﻧﺼﺎري أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ،اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة ﻣﺒﺮوك ﻣﺤﻤﺪ ،دار اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2002 ،ط ،1ص.542
 - 25اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 26اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،م.25/3 ،2
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 - 27اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.22
 -28اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.27
 -29اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،م .638/1،3
 - 30اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج  ،2ص  24وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 31اﻧﻈﺮ :ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺼﻔﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ط ،1ص.9
 - 32اﻧﻈﺮ :ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 33اﻧﻈﺮ :اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط ،2003 ،1ص.101
 - 34اﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ص 27وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻬﺎﻣﺶ.
 - 35اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ،ص.50
 - 36ﺣﺴﺎن ﺗﻤﺎم ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص .86
 - 37ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .83
 - 38اﻧﻈﺮ :ﺣﺴﺎن ﺗﻤﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 39اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪه داود ،أﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2005 ،ص
 - 40اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻀﻤﻴﺮ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،ص.7
 - 41اﻧﻈﺮ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.56 /22 ،
 - 42اﻧﻈﺮ :اﻟﺸﺎﻳﺐ ﻓﻮزي ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺮد وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد،1991،
.125
 - 43اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،1997ط ،3ص 268وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 44اﻧﻈﺮ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط ،2003 ،1ص.101
 - 45اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  27وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻬﺎﻣﺶ.
 - 46اﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 47اﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .7
 - 48اﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  15وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 49اﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج ،22ص.56
 - 50اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،ج ،1ص .12
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 - 51اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺪ ،ط ،1ﻃﻬﺮان ،ص.6
 - 52اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج  ،1ص.8
 - 53اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص .277
 - 54اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1985 ،ج ،1ص.1
 - 55اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج  ،2ص .5
 - 56اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 57اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط ،2003 ،3ج ،1ص200
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ،(2003) ،اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط.1
اﻷﻧﺼﺎري ،أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ،(2002) ،اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة ﻣﺒﺮوك ﻣﺤﻤﺪ،
دار اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.1
اﻷوﺳﻂ ،اﻷﺧﻔﺶ ،(1991) ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪى ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮاﻋﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ط.1
اﻟﺒﻐﺪادي ،(1998) ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟُﺒﺎب ﻟِﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ وإﻣﻴﻞ
ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺟﺒﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،(1980) ،اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ) ،د.ت( ،اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺪ ،ط ،1ﻃﻬﺮان.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،(2006) ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط.5
ﺣﺴﻦ ،ﻋﺒﺎس ،(2010) ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،ط.15
اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،(1999) ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط .1
اﻟﺮازي ،(1995) ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1
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ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ) ،د.ت( ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،(2003) ،اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻀﺎﺋﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط.3
اﻟﺸﺎﻳﺐ ،ﻓﻮزي ،(1991) ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺮد وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ،رﻣﻀﺎن ،(1985) ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.2/
ﻋﺒﺪه ،داود ،(2005) ،أﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،(2009) ،ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻤﻴﺪ ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻋﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ) ،د.ت( ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺼﻔﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ط.1
اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،(1981) ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا ،ط.15
اﻟﻤﺒﺮد ،(1985) ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ج.22
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت( ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﺪﻋﻮة ،ط.2
اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،ﻣﻬﺪي ،(1986) ،ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ط.1
أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﻮد ،(1995) ،اﻟﻀﻤﻴﺮ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر711) ،ﻫـ( ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺮوت ،ط.1
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،(2009) ،ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،
ﻣﺼﺮ.
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ) ،د.ت( ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ.
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